



The Characteristic Tendencies of Voluntary Eyeblink
Yu TANAKA
Abstract
The purpose of this study was to investigate the characteristic tendencies of voluntary 
eyeblink. Voluntary blink was examined under two different conditions in two experiments. 
One was a period in which the frequency of voluntary eye blink was similar to the frequency of 
spontaneous eye blink. The other was a period in which voluntary eyeblink frequency was twice 
(Experiment 1) or one and a half times (Experiment 2) the spontaneous eyeblink frequency. 
Blink duration was compared for spontaneous eyeblink and voluntary eyeblink in Experiment 
1. Blood pressure, heart rate, alpha-amylase, cortisol and positive and negative affect schedule 
(PANAS) scale were used which measured stress in Experiment 2. Results indicated that Blink 
duration of voluntary eyeblink was longer than that of spontaneous eyeblink and there was no 
stress under the two conditions.




























ミラーゼ（たとえば，Nater et al., 2005；小田原・田中・端詰，2007）に加え，内分泌系指標































目 A or B）した。条件終了後 1.5分の休憩をとった後，再度随意性瞬目条件を 3分間実施した
（瞬目 A or B）。
結果の処理：血圧は安静，瞬目 A，瞬目 Bの各条件 1分毎に SBP，DBP，HRを算出した。随
意性瞬目波形のデータ分析は，瞬目専用解析ソフト BBAS.ID（Bio-Behavior Analysis Systems: 
http://www.biobehavioranalysis.com/）を使用した。特に，Half Duration（Half Down Point






























































定分散分析を行った。自由度は Greenhouse-Geisserの εを使って補正した（Vasey & Thayer, 
1987）。Half Durationは条件の主効果が有意（F（1.993, 11.955）＝ 6.032）であり，Bonferroni
法による多重比較を行ったところ，安静条件と瞬目 A条件の間にのみ有意な差が確認された。













































































Figure 7　全条件の DESCENT DURATIONの平均値および標準偏差
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Taylor et al. （1999）は，サルを被験体とした研究で，運動制御にかかわる大脳基底核の一部で
















リングタイム 10秒）とした。実験 1とは異なり，自発性瞬目頻度の 1.5培の随意性瞬目を行
う条件（瞬目 A）および自発性瞬目頻度の 2倍の随意性瞬目を行う条件（瞬目 B）を設定した。















Baseline前および Blink1.5，Blink2，After Session後の計 4回実施した。











































































































































































次元に存在することも，近年の研究（たとえば，Mineka, Watson & Clark, 1998）からも支持
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